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A LUA E DOMADOR:
SIMBOLOS LITERARIOS E DIVISOES SOCIAIS
NA POESIA NACIONALISTA
DE CASSIANO RICARDO E LEOPOLDO MARECHAL'
POR
LUIZA FRANCO MonniRA

Princeton University
A memoria de Maria Vukelich
Gostaria de comparar, neste artigo, a poesia de temAtica nacionalista do brasileiro
Cassiano Ricardo (1895-1974) a do argentino Leopoldo Marechal (19OO-197O).2
Trata-se de ura sdrie de poeras em que os dois autores exploram simbolos convencionais da nacionalidade: a mae preta, para Cassiano, e o dorador de cavalos, para
Marechal. Uma vez que ambos escreverar poemas de eficacia muito diversa sobre tais
figuras, interessa-me refletir sobre a qualidade podtica irregular dos textos. Creio que
os desniveis literarios da poesia nacionalista de ur
de outro seguem padrao
semeihante. Para Cassiano coro para Marechal, os poeras que alcancarnmaior
sucesso sao os mais reveladores; os mais fracos se esforcar por criar imagens de ura
nacao reconciliada. As leituras que seguer sublinhar, assir, as divisoes sociais, e
mesmo a violencia, que os meihores poeras expoernatravds de seu trabaiho cor
representacoes tradicionais. Por essa via busco fazer jus a forga dos poernas rnais
eficazes, ao rnesrno ternpo ern que esboco umna critica as posi9oes nacionalistas
irnplicitas neles.

e

e

' Agradeco ao Social Sciences Research Council ao American Council of Learned Societies
o auxilio que me permitiu realizar parte da pesquisa primaria para este artigo.
2 No Brasil dizemos que sao nacionalistas tanto Oswald de Andrade, que nos anos 30 se tomnou
comunista, como Plinio Salgado, que na mesma epoca fundou o Partido Integralista, de extrema
direita inspirado no fascismo italiano. Na Argentina, em referencia ao contexto historico dos
anos 30,0o termo nacionalista evocaprincipalmente (mesmo que nao exclusivamente) correntes
politicas autoritarias, muitas vezes catolicas tributarias do fascismo. Neste artigo, quando me
refiro ao nacionalismo no sentido mais amplo (que lhe damos no Brasil) escrevo a palavra
letra minuscula (Benedict Anderson oferece, entao, a principal referencia teorica). Escrevo a
palavra "Nacionalismo" corn letra maifiscula quando a estou usando na acepcao mais restrita
corrente na Argentina em principios dos anos 30 (Buchrucker 45-257).De maneira semelhante,
podemos dizer que ha muito de modemnista na poesia de Ana Cristina Cesar, mas nao que sua
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poesia seja Modemnista.
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No pano de fundo destas leituras, e como ur dos motivos para empreende-las,
estao Os varios pontos de contato entre as trajet6rias dos dois intelectuais. Vale a pena
aponta-los, antes de passar as analises de texto. Cassiano a conhecido principalmente
como poeta, por Martim Cerere, ur dos textos chave do nacionalismo Modemista, e
pela poesia mais s6bria que publicou a partir de 1947. Marechal a lembrado antes como
romancista, especialmente pelo aclamado Addn Buenosayres; entretanto, a poesia que
publicou ao longo de sua carreira merece, e recompensa, a atencao critica. Como os
de Cassiano, os poemas de Marechal voltam-se frequenterente para temas nacionalistas. Ur e outro escritor construiram sua reputacao ao participarem dos movirentos
literarios renovadores dos anos 20 Modernismo, no Brasil, vanguardia na
Argentina. Vinte anos mais tarde, reencontramos ambos como funcionarios envolvidos na deflnicao de uma politica cultural para Getlio Vargas para Juan Domingo
Per6n: Cassiano dirigiu de 1941 a 1945 o diario A Manhd (parte das Empresas
Incorporadas do Patrimonio da Uniao e portanto mantido pelo governo federal)
enquanto Marechal ocupou, a partir de 43, uma sdrie de cargos phblicos de relevo na
area de educacao, sendo responsAvel, de 48 a 55, pelos institutos de ensino artistico na
Argentina (Centro 206-7). Em Cassiano reconhecemos ur getulista, como em
Marechal reconhecemos ur peronista. Ao mesmo tempo, o nome de ur outro como
escritor nao depende de tais escolhas politicas; antes, afirma-se a despeito delas. A
discussao critica da poesia nacionalista de Cassiano e Marechal nao nos leva, creio, a
um exame das ideologias populistas no Brasil e na Argentina. Permite, porem,
recuperar o papel de ur nacionalismo que sabemos ser fortemente hierarquico nos
melhores e nos piores momentos do trabalho propriamente poetico dos dois escritores.
Comentarei, primeiramente, os poemas de Cassiano sobre a mae preta incluidos
em Martim Cerere, livro publicado pela primeira vez em 1928, mas do qual houve 12
edi9oes durante a vida de Cassiano (todas cuidadosamente revisadas). Cassiano
reelabora material folclorico fatos historicos para explicar a origem da nacao, e
constroi uma narrativa de seu desenvolvimento atraves de uma sequencia de textos
mais curtos relativamente independentes. Dedica tres se9oes do livro a cada uma das
"tres ragas" que contribuirarn para formar o povo brasileiro. Faz parte do grupo que
celebra os negros o poema "Lua Cheia", urn dos mais breves mas tambem urn dos mais
mernoraveis de Martim Cerere. Cito abaixo seu texto, tal como aparece na edi9ao
critica de Mendes, Peres e Xavier:
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Lua Cheia
Boiao de leite
que a Noite leva
corn rnaos de treva
pra nao sei quern beber.
E que, ernbora levado
muito devagarzinho,

0

A LUA E DOMADOR: SIMBOLOS LITERARIOS

147

147

vai derramando pingos brancos
pelo caminho ... (142)
Dois recursos estilisticos ber evidentes asseguram que o texto nos de impresao
de unidade. Em sua camada sonora, o poema inteiro explora uma
A
semivogal ly/que aparece ja no titulo (no ditongo descrescente de "cheia") ressoa em
uma sdrie de outros ditongos nas duas estrofes ("boiao", "leite", "sci", "muito", "vai");
ecoa tambem nas rimas da segunda estrofe, atravds da vogal i nasalizada
("devagarzinho", "caminho") e em mais duas ocorrencias da vogal nasal i ("embora",
"pingo"). Da palavra "cheia", entao, deriva uma sonoridade que envolve o poema.
Vein do titulo, tambem, a imagem visual que domina o conjunto do texto.
poema
todo explora o contraste entre branco e preto, implicitoja em "lua cheia": na primeira
estrofe, este a retomado no par "boiao de leite"/ "mAos de treva", na segunda, em
"pingos brancos"! "caminho [escuro]".
Em torno deste contraste visual s6brio organizam-se varias transforma9oes
figurativas, algumas mais explicitas que as outras. Por causa de sua forma redonda, um
boiao, vaso bojudo de boca larga, a metafora eficaz para a lua cheia, enquanto a cor
branca aproxima, metonimicamente, leite e luar. Juntas, estas duas figuras criam efeito
sinestdsico: a luz da lua a descrita como liquido. A mudanca de impressoes visuais a
tteis, por sua vez, cria uma atmosfera er6tica difusa da qual o poema tira muito de sua
forga. A primeira estrofe, ao apresentar o luar como alimento, da lugar a que aparega
uma figura vaga -"nao sei quem"- que tern fome ou sede satisfeitas. Mas a
ressonancia da metafora inicial empresta algo de erotico a esse apetite: "boiao de leite"
evoca a forma tambem de um seio de mulher, e ate a propria palavra "seio" parece ecoar
em "boiao". E possivel que a figura anonima que bebe o luar seja uma crianca de cob
-masnao a necessario que o seja, porque o texto impreciso assim sugere. Na segunda
estrofe, continuando a explorar subentendidos, o poema alude a experiencia sexual de
homem adulto. Em mais uma metamorfose, o luar -como "pingos brancos"parece nao s6 leite transbordando, mas ainda semem.
Este texto breve delicado alcanca impacto notavel em parte porque, ao descrever
uma cena notumna comn simplicidade, evoca um leque complexo de emo9oes basicas:
fome, satisfa9Ao, desejo, orgasmo.
poema a mais eficaz por permanecer alusivo e
vago. Como num
sao imprecisas as figuras que sentem ou causam sensa9oes,
ou ainda o que fazem estas figuras. A noite a como uma imensa mulher negra? Ou a
lua a como urn seio branco solto? Ou e o seio, repleto de leite branco, de uma mulher

assonancia.
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sonho,
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negra? Anoite ou a lua estao amamentando uma crianca? E onde esta o homem? Este
e o poeta, ou algudm que esta sonhando? Ou ha apenas semem, que esta solto, como
o seio da lua? Ou sera que adulto bebe convergem numa s6 figura masculina? Ou
ainda, sera possivel que mulher homem se confundam?
Este admirAvel texto de Cassiano sugere todas essas interpreta9oes, algumas mais
fortemente que outras, mas sem definir-se por nenhuma. As varias possibilidades
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de leitura, porem, revelam muito a respeito da experiencia sexual aque o poema alude.
Os dois parceiros, rulher e homer, tern seus papeis divididos cor nitidez: a mulher
oferece satisfacao, enquanto o orgasmo a masculino; o corpo da muiher se revela ao
olhar do homem e do leitor, mas o do homem permanece fora de cena. Sabemos, alem
disso, que o prazer do horem ter algo de infantil e bastante de oral visual que,
finalmente, a rulher estai evocada atraves de partes soltas de ur corpo da cor negra.
Encontraros aqui uma razao rnenos evidente para a ressonancia deste poema
breve. Cassiano retrabaiha motivos insistentes da cultura brasileira: iragens da
muiher negra como ama de leite -"mae preta"- e como fonte de gratificacao sexual.
O texto alude, apenas, a esse subtexto cultural. Ao resro terpo, constroi ura
imager que nos faz ver a violencia irplicita nas figura9oes convencionais: o corpo
da mulher negra aparece despedacado. Este poema a especialrente eficaz na medida
em que alcanca ur equilibrio dificil. Quietarente, atraves de reios poeticos sirples,
esta bela descricao de ura cena noturna entretanto sugere a violencia das divisoes
sociais que constituer a irager da rulher negra coro fantasia rasculina.
Cito a seguir ura formulacao er prosa dos elerentos culturais que, apesar de
ficarer no pano de fundo de "Lua Cheia", lhe animar a superficie. Estes parigrafos
foram retirados do classico de Gilberto Freyre, Casa-Grandee Senzala (livro por sinal
publicado alguns anos ap6s Martim Cerere).
Todo brasileiro, resmo o alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando nao na alma
e no corpo -h muita gente dejenipapo ou mancha mongolica no
a sombra,
ou pelo menos a pinta, do indigena ou do negro. No litoral, do Maranhao ao Rio Grande
do Sul, e er Minas Gerais, principalrente do negro. A influencia direta, ou vaga e
remota, do africano.
Na ternura, na mirica excessiva, no catolicisro er que se deliciarnnossos
sentidos, na rnusica, no andar, na fala, no canto de ninar rnenino pequeno, em tudo que
e impressao sincera de vida, trazernos quase todos a rnarca da influencia negra. Da
escrava ou sinhama que nos embalou. Que nos deu de rnarnar. Que nos deu de corner,
ela propria amolengando na mao o bolao de comida. Da negra velha que nos contou
as primeiras historias de bicho de mal-assombrado. Da mulata que nos iniciou no
amor fisico nos transrnitiu,no ranger da cama-de-vento, a prirneirasensacao completa
de homern. Do rnoleque que foi nosso primeiro cornpanheiro de brinquedo.
Jai houve quern insinuasse a possibilidade de se desenvolver das relaces intimas
da crianca branca corn a arna-de-leite negra rnuito do pendor sexual que se nota pelas
mulheres de cor no filho-familia dos paises escravocratas (Freyre 283).
(ultimoparaigrafo deste trecho, especialmente, parece glosar as irnagens de "Lua
Cheia", ou parafrasear as entrelinhas do poerna. Mas esta passagern em prosatambem
esboca urn quadro analitico para compreender as figuras da mulher negra, ao mostrar
que por tras delas encontrarnos a historia da escravidao. Ao mesmo tempo, o autor
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tematiza a importancia de tais imagens para definir urna identidade nacional: "todo
brasileiro" leva a marca da cultura africana. (De passagern, vale a pena anotar que,
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embora interessado principalmente no &mbito brasileiro, Gilberto registra a ocorrencia
ampla de tais figuracaes "nos paises escravocratas".)
Mas, se este trecho em prosa ara ur contexto que permite compreender meihor
a forca alusiva do poera, tamber deixa de lado muito que o texto de "Lua Cheia"
a atencao da violencia
revela. Os paragrafos de Casa-Grandee Senzala nos
implicita nestas imagens de muiher (ou no pr6prio sistema escravocrata). Gilberto
exclui as muiheres negras da prireira pessoa do plural que designa os brasileiros, ao
mesmo tempo em que as faz aparecer, insistenterente, em posicao servil. Apesar de
realizar tais exclus~es, a voz do narrador mantem urntor de gratidao carinho. Os
paragrafos de Casa-Grande e Senzala, entao, operarnviolencia para cor a muiher
negra e, ao mesmo tempo, tratarn de mascara-la.
Se agora voltarmos a poesia de Cassiano, podernos exainar o desnivel entre a
qualidade literaria dos varios textos de Martim Cerere que trabaihar airager da amade-leite negra a luz dos resultados da corparacao entre o trecho em prosa de Gilberto
e "Lua Cheia". De fato, nem todos os poeras de Cassiano sobre a mae preta alcancam
o mesmo sucesso que "Lua Cheia". Da mesma maneira que os paragrafos de Gilbertoao contrario do poera aqui estudado-, os textos mais fracos sentirentalizarnessa
figura. exare das versoes anteriores de "Lua Cheia"jA serve para ilustrareste ponto.
texto de "Lua Cheia" que analisaros e o que aparece na imprescindivel edicao
critica de Mendes, Peres e Xavier. As informa9oes oferecidas pelos editores
que o texto adquire aforma que citaros sorente naquartaediao, datadade 1934. Mas
na primeira edicao de MartimCerere,publicada em 1928, este texto tern o titulo de "lua
cheia n. 1". , entao, o prireiro de ura sdrie de tres poemas curtos, reunidos sob o
titulo coletivo de "tres brinquedos cor a lua":

desviarn

e
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mostrarn

tres brinquedos corn a Iua

lua cheia n. 1
Boiao de leite
que a noite leva
corn maos de treva
pra nao sei quern beber.
Mas que embora levado

muito de vagarinho
vae derramando pingos brancos
pelo carninho..
lua cheia n. 2
Lua Cara de bolacha.
Lua grandona.
Prato de sinha dona
que a noite afrkcana levou corn presentes de estrellas.
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A noite tropecou na montanha
e as estrellas saltarar do prato.
lua cheia n. 3
Agora o Martim Cerere
soltou a lua por dentro das rvores.
A lua subiu, e levou urn bo1eo ...
Pelos beccos do cdu
as estrellas em bando
pararacas inquietas
parecem creancas peraltas
que vao agarrar o balao ...
Piiiim ... pao! (28-9)
Este conjunto de textos dilui a forca que o poera tern na versao discutida
anteriormente. Os poemas voltam-se para o universo infantil, do qual sao derivados
todos os temas do livro, ben como suas imagens, sua perspectiva linguagem. Mas
aqui o recurso ao mundo da crianca oferece uma explicaao, precisamas decepcionante,
para as imagens do poema: ver a lua coro ur boiAo a "brinquedo", apenas. Mais ainda,
ao multiplicar as descri96es, o texto da edi9ao de 1928 equipara imagens simples e
inocentes a inquietante assirilacao retaf6rica entre lua cheia seio avulso. As
sugestOes de violencia que tornar revelador o texto definitivo de "Lua Cheia" mal
aparecer na versao de 1928, reduzidas que estao ao nivel de travessuras infantis. A
partir da quarta edi9ao, de 1934, o texto deste poera assure a forma que vai ser
recoihida pela edi9ao critica. A estabilidade deste texto a partir de 34 rnostra que,
tambdrn na opiniao de Cassiano, a versao rnais concisa do poerna e a rnais bern
sucedida.
Urn outro poerna sobre a arna-de-leite negra, apesar de ter o texto relativarnente
estavel em varias edi9oes de Martim Cerere, nao chega a ser memronvel comno "Lua
Cheia". Bis seu texto, de novo na edicao de Mendes, Peres e Xavier:
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Mae Preta
Ouviu-se

umna voz de choro

dentro da noite brasileira:

"Drurna ioiozinho
que a cucajA ivein.
Papai foi na roca
rnamai foi tambdm".
E a noite pos, em cada sonho de crianca,

umna porcao de lanterninhas de ouro.
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E o dia era ur bazar onde havia brinquedos,
bolas de jua, penas de arara ou papagaio;
dia-palhaco oferecendo os seus tucanos de veludo.
Arvores-carnaval que jogavar entrudo.
Cada crianga, ainda em botAo,
chupava ao peito de carvao de ura ama escrava
a alva espura de urn luar gostoso, tao gostoso,
que o pequerrucho resmungava
pisca-piscando os dois olhinhos de topazio
cheios de gozo.
Parou o bate-pc dos pretos no terreiro.
La fora anda a invernia assobiando, assobiando
o ceu negro quebrou a lua atras do morro.
Quem que esta gritando por socorro?
Quem que estA fazendo este rumor?
As foihas do canavial
cortam como navaihas;
por isso ao passar por elas
o vento grita de dor ...

(0
ceu negro quebrou a lua atrAs do
"Drura ioiozinho

moro)

que a CucajA i vem;
papai foi na roca
mamai foi tambern". (104)
Apesar de tambem trabaihar a imagern erotizada da ama-de-leite negra, este
poema encara seu material mais diretamente corn menos sutileza que "Lua Cheia".
"Mae Preta" descreve, ao invds de evocar, a figura, constroi algumas narrativas a seu
redor. Ao mesmo tempo que apresenta a escravidao corno seu contexto historico, o
poema insere a mae preta explicitamente entre os tipos nacionais evocados por Martim
(Jererd: "cada crianga", diz Cassiano, como Gilberto Freyre dira "todo brasileiro".
Entretanto, precisarnente na medida em que ternatiza a escravidao, este poemna se
mostra mais fraco que "Lua Cheia". Ainda que este texto insista em mostrar o
sofrimento dos negros, nao ha nele alusao a violencia do sisterna escravista (de novo
como em C'asa-Grandee Senzala). Ao demorar-se descrevendo os sonhos alegrias
das Criancas livres, Cassiano tenta chamar atencao para o papel positivo da mae preta
no desenvolvimento da nacao. Entretanto, acaba excluindo a ela e a seus filhos naturais
do Brasil ao mesmo tempo que sugere que os prazeres dos meninos livres dao urn final
feliz a sua historia. Este ultimo texto sentimentaliza a imagem da ama-de-leite negra
quando desvia a atencao das distancias sociais que a separam do bebe. Como resultado,
enquanto poema "Mae Preta" nao alcanca a mesma ressonAncia que "Lua Cheia".
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Leopoldo Marechal
Como apoesia nacionalista de Cassiano Ricardo, tarbem
e irregular do ponto de vista da qualidade literiria. Sera produtivo comparar "Lua
epinio "Al
Cheia" de Cassiano a ur dos poemas mais eficazes de Marechal.
dorador Celedonio Barral" a muito breve, coro "Lua Cheia". Ainda como este, ao
retrabaihar ur simbolo tradicional da nacionalidade, o poera de Marechal alcanca
grande ressonancia, ao mesmo tempo que revela ur mundo de divisoes sociais. 3 Eis
seu texto, como aparece no volume Poesia:

0

Al domador Celedonio Barral
Dom6 en la pampa todos los caballos,
menos uno.
Por eso duerme aqui Celedonio Barral,
con sus manos prendidas
a Ia crin de Ia tierra.
El doradillo, el moro, el alazan
entre sus piernas fueron
maquinas del furor
y pedazos de viento en su mufneca.
Su pan fue una derrota de caballo por dia:
un trueno de caballo fue su muisica entera.
Para su Dios y para su mujer
tuvo s6lo un aroma:
el olor de un caballo.
El potro de la muerte
no se rindi6 a su espuela
de antiguo domador y jinete final.
Por eso duerme aqui,
silencioso y vencido:
porque domaba todos los caballos,
menos uno. (Marechal 307)
Os dois versos iniciais introduzem o elernento formal que o poerna como urn todo
explora do qual tira sua forca: ha urn contraste abrupto entre os tons da voz podtica
na prirneira na segunda linha. Marechal abre seu texto cornurn verso lapidar, que urn
poeta rnais convencional talvez usasse como fecho. Sern perda de tempo, corn

e

e

3 Varios interlocutores me ajudaram a desenvolver estas leituras de Marechal. Gostaria de
agradecer a Tony Farias, aos estudantes de meu semirnirio em U.C. Berkeley no outono de 93,
a James E. Irby, a Diego Alonso e a Margarita Navarro. Ver tambem o artigo de Eduardo Romano
acerca destes dois poemas de Marechal sobre o domador.
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economia e simplicidade, ur endecassilabo apresenta a iragem do homem que habita

e

o pampa e trata de cavalos. Nos defrontamos cor tres simbolos insistentes da patria
argentina; figuras tambem de ressonancia literAria, na tradi9Ao argentina em geral na
vanguarda martinfierrista(Rorano 133; Montaldo 128). 0 segundo verso, pordm, ao
mudar de repente o tor, torna dificil uma leitura, digamos, ufanista. Marechal parecia
estar se encaminhando para ur elogio dos triunfos do domador, mas na virada da
seu,
primeira a segunda linha percebemos que vai tratar principalmente de ur
que pode ter sido nico mas foi decisivo.
Marechal tira partido da tdcnica poetica para dar enfase as poucas palavras do
segundo verso: "menos uno". Do ponto de vista rntrico a sequencia de quatro silabas
na segunda linha corta o movirento heroico do endecassilabo que a precede. 0
segundo verso destoa por ser o mais curto do texto tarbem por quebrar o padrao
polirntrico de que o poera se aproxima, quando combina, repetidamente, versos de
onze e sete silabas. Finalmente, a pausa enfAtica que separa a segunda linha da anterior
poe em relevo o contraste serantico entre dois termos paralelos do ponto de vista
sintAtico: o domador triunfa sobre "todos los caballos",! "menos uno".
Ao prosseguir, o poera desenvolve as correntes contraditorias de sentimento
anunciadas na abertura, revelando ora orguiho e apego as tradirOes argentinas ora uma
impaciencia cortante cor elas. A prireira estrofe e a Altira sao sirntricas. Trabaiham
a formula convencional de ur epitafio, relembrando avida do domador assinalando
o lugar em que este foi enterrado. Constroem ura moldura tambem temAtica para o
poera: a segunda e a terceira estrofe se demoram no tratamento da vida de Celedonio
Barral enquanto a quarta narra sua morte. Quer o foco caia sobre sua vida ou sobre sua
morte, reencontraros rudancas bruscas de tor na voz poetica.
Um comentario rais pr6xiro da mudanca subita na passagem do prireiro ao

fracasso

e

e

segundo verso servirA para sugerir urna leitura para as oscila9Oes gerais do texto. Antes

de rnais nada, estas duas linhas retomarn a tradicao catolica ao trazer para o foco,
subitamente, a mortalidade do dornador. Marechal parece estar nos lembrando que e
va a gloria terrestre do hornem

do parnpa e, por extensao, da patria que ele simboliza

ou da literatura que se enarnora dele. Ao rnesmo tempo, reconhecernos aqui o humor
de Marechal que, para emprestar as palavras de Ana Maria Zubieta ao cornentar Addn
Buenosayres, costurna se produzir "a partir de alguns aspectos da cultura nacional"
(137). Nestes versos,

e"urn

humor de inflexao cruel. Ao fazer da morte alheia objeto

de piada, Marechal trai a satisfacao de quemn se sabe isento. Aqui se entremostra a
perspectiva da voz poetica. Esse tipo de humor, as custas do outro, nos faz ver que o
falante descreve o gaucho de fora de longe, sern propor identificar-se corn ele. Na
mudanca de tom de urna linha a outra percebernos, entao, a distAncia social que divide

e

poeta

e dornador.

Por todo o epitafio encontrarnos urna oscilacao da voz poetica entre orgulho e
desprezo. Sempre que o poeta se afasta de urn elogio convencional das tradi9oes a para
manter-se, ambiguarnente, entre a severidade da fd uma falta de caridade mesquinha.
Ainda na prirneiraestrofe, vernos que o dornador estA dorrnindo, mas nao descansa em

e
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paz; antes, continua nurn oficio que agora sera serpre futil: "con sus manos prendidas/
a la crin de la tierra". Enquanto a segunda estrofe se deter no poder do horernse
afirrando espetacularrente sobre "el doradillo, elmoro, ei alazan", a terceira vai
armando a irager claustrof6bica dc ura vida restringida ao trato corn anirais e
terrina sugerindo que dorador e cavalos se identificar no cheiro corur.
adriraivel verso que encerra a quarta estrofe perfaz tal identificacao. dorador chega
ao final da vida como jinete, cavaleiro destro e belicoso, mas tambdm, se torarros a
palavra em ur sentido renos freqUente, no papel inverso de cavalo de rata. Quando
se encerra, o poera repete o epitafio inicial em tornrais gentil. Ao mudar do perfeito
para o irperfeito o verbo domar,o texto faz o foco recair sobre avida longa trabaihosa
de quer "dornaba en la parpa todos los caballos". Mas logo retorna o verso cortante
-"enos uno"- para dar a 6ltira palavra.
A forga Iiteraria deste epitafio surge, assir, do jogo de tons contrastantes ao
resro tempo arbiguos que a voz poetica assune para tratar de urnsirbolo
convencional da nacionalidade argentina. Junto ao orguiho que esperamos reconhecer
-e que esta bern claro- aqui e ali aponta ura virulencia surpreendente, que chara
atencao para as divisoes violentas da patria e seu irnaginrio.
E preciso dizer que ur dos alvos do humor de Marechal e o proprio Marechal.
texto de "Al dorador Celedonio Barral" retora, e ate cita, outro poera do autor
dedicado mesra figura (Rorano 136). "A un donador de caballos" apareceu er
livro em 1937, quase 20 anos antes do texto que acabaros de discutir, nura dpoca
em que, coro se sabe, Marechal apoiava as correntes do Nacionalisro catolico
(Buchrucker 125). Este epitaifio faz parte de ura serie de "Epitafios australes", que
forar publicados em sua raior parte er 1954, e cujo titulo nos rerete a urnlivro
anterior de Marechal, Poemas australes(Poesia 147-68). As serelhancas entre os dois
poemas sobre o dorador estao bern marcadas. Por exerplo, o epitafio de 54 apresenta
os cavalos corno "rnaquinas de furor" "pedazos de viento", enquanto o poerna de 37
referia-se a estes corno "caja[s] de furor", descrevia o ato de dorna-los corno "poner
un freno al aire, dos alas a Iatierra". Paralelisrnos corno esses sugerem que o texto dos
anos 50 seja urna retornada ironica do anterior, que era, de fato, bern rnais sirnples. 4
0 poerna de 37 nao chega a despertar o rnesrno interesse que tern o epitafio. Para

0

0

e

e

0

e

e

e

ilustrar este ponto, podernos cornecar citando aprirneira secao do longo poerna em sete
partes:
Cuatro elementos en guerra
forman el caballo salvaje.
Domar un potro es ordenar la fuerza
SEm Adan Buenosayres tambem encontramos uma cena em que Adain observa urn domador de
cavalos (303-9), no principio do livro V, em que estao incluidas algumas lembrangas de sua
juventude. Mas esse trabalho fica para outra ocasiao, pois uma comparagao entre o romance e
a poesia nacionalista de Marechal alongaria desnecessariamente esta discussao.
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y el peso y la medida:
es abatir la vertical del fuego
y enaltecer la horizontal del agua;
poner un freno at aire, dos alas a la tierra.
SBuen domador el que armoniza y taie
las cuatro cuerdas del caballo!
(Cuatro sonidos en guerra
forman el potro salvaje.)
Y el que levanta manos de muisico y las pone
sobre la caja del furor
puede mirar de frente a la Armonia
que ha nacido recien
y en pafiales de lanto.
Porque domar un potro
es como templar una guitarra. (154)

Estas estrofes estao organizadas cor tat nitidez que a fAcil prever seu desenvolvimento: a primeira linha anuncia o motivo dos quatro elementos; antes que a primeira
estrofe se encerre estes serao nomeados ur a um.
0 mesmo tipo de organizadao precisa se nota no poera coro ur todo. As
retaforas para o cavalo apresentadas no inicio -quatro elerentos, sor-retorn
periodicarente. A estas corresponder outras figuras recorrentes: o dorador, e
tamber o poeta, coro os que estabelecer a harmonia, subretendo o cavalo ou
afinando a viola. A penfltira secao do poera, ponto climAtico precedendo a coda,
refine as iragens do inicio para narrar o triunfo do dorador:
Y asi to vemos en el Sur: jinete

del rio y Iallama;
sentado en Ia tormenta
del animal que sube como el fuego
que se dispersa como el agua viva;
sus dedos musicales afirmados
en Ia caja sonora
y puesta su atencion en la Armonia
que nace de la guerra, for de guerra. (157)

e

Voltarnos, assirn, corno era de se esperar, a harmonia afirmada. Neste contexto
final, a referencia a "Armonia"
urn torn didAtico. Se levamos ern conta a
atividade intelectual de Marechal nos anos 30, vernos que aqui esta a li9ao potitica do
poemna.
A publicacao de "A un dornador de caballos" em livro data, como virnos, de 1937,
austrakes (Marechal, Poesia 145). Publicanurn volume corn o titulo de
se em 1938 o prirneiro nhmero da revista Soly luna, corn a qual Marechal colabora

assurne

Cincopoemas
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desde o comeco, tendo seu nome incluido no Conseiho de Redacao do numero 7 (1942)
ao 10 (1943).5 Esta revista do Nacionalismo argentino defendia o ideal da hispanidade
catolica ainda nos anos da guerra civil espanhola; em 1940 publica a"oracao de guerra"
de "ur homem de Franco", e num numero de 1942 inclui uma selecao do pensamento
de Ant6nio de Oliveira Salazar. Nao ha lugar para dividas, portanto, de que
luna
apoiou o fascismo de Franco e Salazar.
Ha uma coincidencia significativa entre o texto que abre o primeiro numero da
revista Soly Luna e a (iltima estrofe citada de "A un domador de caballos". Vale a pena
reproduzir por inteiro o editorial:

Soly

En los dias que corren y en los cuales un obscurecimiento semejante ala noche gravita
sobre los principios eternos, hurta su verdadera significacion a los hechos y hasta
olvida el antiguo y exacto valor de las palabras, "Sol y Luna", con el doble simbolismo
del Sol, que es Ia luz directa, y de la Luna, que es la luz reflejada, quiere contribuir
a dar testimonio de la luz y afirmar los principios substanciales del orden verdadero,
los cuales tienen su final en la Causa Primera y su reflejo en todo creado, asi como
la luz brota del Sol y se refleja en el espejo exacto de la Luna. Cuando el Soly la Luna
semiran frente a frente, se produce el claro prodigio de Iaarmonia, yel orden humano,
como reflejo del querer divino, tiene Ia dichosa facilidad de una mirada. Nuestra
revista, con el simbolismo de su titulo, quiere significar una ferviente aspiracion a tal
orden y a tal armonia por el amor del sol y la fidelidad de la luna (7).

lo

Soly

Luna e o poema de
Sao claras as coincidencias tematicas entre o editorial de
Marechal que estivamos discutindo. Da mesma maneira que a revistaNacionalista de
1938 aspira a harmonia em tempos de obscurecimento, o poema de 1937 exalta o
triunfo do domador como a "Armonia/ que nace de la guerra, for de guerra". Editorial
e poema parecem referir-se a guerra civil espanhola -que ainda estava em cursopara apresentai-la como fonte de harmonia. poema que Marechal dedica ao domador
de cavalos no final dos anos 30 organiza-se, assim, em tomno deste tema da politica
contemporainea.
de
As estrofes de "A un domador de caballos" estao organizadas, como ja
modo a chamar aten9ao para o tema da harmonia. Esse interesse tematico deixa
inuimeras marcas no texto. De inicio, estai claro que torna predizivel seu desenvolvimento. Tambeim no estilo do poema se reflete uma harmonia sem relevo. As estrofes
citadas ilustram alguns tracos gerais: por todo o poema, a linguagem se mantdm num

0

vimos,

registro elevado, a voz podtica permanece serena e a repeticao marcada de termos
sintaticos cria ritmos demasiado evidentes. Faltam neste poema de 37 mudancas

as

e

s' bitas de tom, de ritmo de perspectiva que tomnarao o epitiflo de 1954 interessante
e dificil de ler.
SEis os numeros de

Sol y

e

e

luna que pude consultar: 1 (1938); 2 (1939); 3 (1939); 5 (1940); 6

(1941); 7 (1942); 8 (1942); 9 (1942), 10 (1943), ainda um Almanaque sol y luna datado de
1940. Encontrei uma lista dos integrantes do Conselho de Redacao nos nuimeros 7 a 10.
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e
Ainda no tratamento da relacao entre poeta e domador a provAv
contrastes entre urn texto e outro. De fato, no poema de 1937 a voz poetica nao se
mostra cruel; ao contrario, insiste em evocar a amizade que liga o poeta ao dorador.
Este ultimo a descrito como "amigo! que no pone fronteras en su amistad", (11,
"amigo sin fronteras" (1,47), "amigo en el origen y entregado a nosotros! en el
puro de su origen" (11,76-7), e, enfim, "jamigo sin riberas!" (1,97). Ao mesmo tempo,
o texto insiste em dramatizar a presenca do poeta e distingui-Io do domador. Enquanto
o poeta compoe o elogio, o domador a silencioso. Pertencer ao poeta e a seu
companheiro as "armas" gravadas no cavalo, apesar de ser o domador quern as pOe no
animal. Assim, mesmo mantendo um tor uniforme de afeto admiracao ao tratar do
domador, o poema de 37 nao apresenta a amizade que parece liga-lo ao poeta como uma
relacao entre iguais. Como a "Mae Preta" de Cassiano, este texto opera violencia para
corn o personagem que simboliza a patria ao mesmo tempo que trata de mascara-la,
insistindo em imagens de harmonia.
Os desniveis na qualidade da poesia nacionalista de Cassiano Marechal seguem,
portanto, padrao semelhante. "Lua Cheia", de Cassiano, a ur poema memoravel na
medida em que pode, atraves de urna descricao encantadora do luar, evocar a violencia
das divisoes sociais constituindo a mulher negra como fantasia masculina. Apesar de
tratar desse mesmo simbolo da nacionalidade, "Mae Preta" sentimentaliza a figura, faz
pouco da distancia que divide a mulher negra das criancas livres "brasileiras", assim
se enfraquece como texto. De maneira paralela, o primeiro poema que Marechal
dedicou ao dorador de cavalos, em 1937, apresenta-se sem maior relevo do ponto de
vista poetico por insistir na harmonia "que nace de la guerra" por nos desviar aatencao
das distancias sociais. JA o segundo poema, o epitAfio de 54, deixa aparecer as tensOes
dividindo a ptria atraves de mudancas abruptas e ambiguas no tor da voz poetica;

20-2 1),
dia mas

e

e

e

e

e

estas, por sua vez, despertam o interesse pelo texto.

Para concluir, desta vez aludo as palavras de Walter Benjamin. Quis mostrar neste
artigo que os rnelhores poemas nacionalistas de Cassiano Ricardo de Leopoldo
Marechal merecem ser tratados tarnber como "documentos de civilizacao". As
leituras de "Lua Cheia" e de "Al domador Celedonio Barral" buscaram chamar atencao

e

para quanto, e o que, estes textos

revelarn a respeito da civilizacao

que temos.
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